













Comparison of Chinese and English in Teaching












　　　Learning pronunciation is the basic part of learning a foreign language. To speak an 
authentic foreign language， learners should have a good understanding of its feature of the 
phonetic system. Chinese and English have the same writing of pronunciation symbol， which 
often makes learners confuse phonetics with each other. In this paper， contrastive studies of 
English and Chinese phonetics in teaching are presented to find good ways to solve the confusing 
problem of phonetics between the two. As a result， it has been clear that the methods of teaching 
phonetic being applicable to both English and Chinese are limited. Special methods of teaching in 
phonetics to every feature of the two languages should be very important to require more efforts. 
Learners should be taught， to every difference， in different methods. This is the effective way for 






















　１）単母音（主母音）：　a  o  e  i  u  u・・
　２）複母音：　　ai  ei  ao  … …









　子音 ( 声母 ) は全部で 21 ある。子音の種類（唇音とか舌尖音など）の並べ方は，表１の通りである [2]。
子音は，左から右へ，無気音，有気音，それ以外の子音，という順番に配列されている。無気音と有気
音という区別は，日本語にも英語にもない中国語独特のものである。















唇音 b p m f
舌尖音 d t n l
舌根音 g k h
舌面音 j q x
そり舌音 zh ch sh r





レベルの単位で母音に対応する音に子音がある。母音と子音の違いは主に ｢ 発音方法 ｣，｢ 音の響き ｣，






















(1) 図 1 と図 2 に示すように，英語と中国語とでは，母音を発音する際に，舌の位置と高さが異なる。
　　　図 1　英語の基本母音，単母音　　　　　　　　　　図 2　中国語の基本単母音














破擦音 鼻音 そり舌 半母音 無気音 有気音 側音
唇音 △ ○ ○△ △ ○ ○
舌尖音 ○ ○ ○ ○
舌根音 ○ ○ ○




歯茎音 △ △ △ △ △ △
歯茎口蓋音 △ △ △ △ △
軟口蓋音 △

































例えば，母音「o」を後置する場合， 「po， mo， fo」のようにひとつの音節として発音すると分かりやす
い。ここでなぜ a ではなく o を付けて発音練習するかというと，「b，p，m，f」は唇を使う発音なので，
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